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 Chords in Elementary School Listening Material：
“Morning Mood” by Edvard GRIEG
Tsukasa EDA


































































3） 財団法人 音楽鑑賞教育振興会（1991）『音楽の鑑賞指導 小学校編 ～移行期用～』pp.99―101


























区分 小節（T.） 主題等 調 記号
主題提示部
T.01―04 a01 E ―
T.05―08 a02 E ―
T.09―12 a03 Gis ―
T.13―16 a04 Gis ―
T.17―20 a05 H ―
T.21―24 a06 E A
T.25―29 a07 fis ―
中間部
T.30―37 b01 Gis B
T.38―45 b02 F C
T.46―49 b03 D D
再現部
T.50―55 a08 F ―
T.56―63 a09 E E
T.64―67 a10 E ―
T.68―78 a11 E F（T.77）



































a02（反復・変化） E Ob. T.08:Fag.
a03（転調・反復） Gis Fl. T.12:Va.
a04（反復・変化） Gis Ob. T.16:Fag.
a05（推移） H Fl./Ob. T.20:Pk.など
a06（主題の確保） E Vl.Va.Vc T.24:Fag.Kb.


























b02（転調・反復） F Fl.Klar.Fag.Trp.Vc. T.45:Fl.Fag.Trp.usw.







区分 主題等 調 主な旋律楽器 伴奏音型 繋ぎ（楽器名等）
再現部
a08（主題展開1） F Hr. 16分音符／ 8分音符
による分散和音等
T.54:Fl.Klar.Vl.Va.
a09（主題展開2） E Ob.Fag.Vc. T.62:Hr.




a11（変奏・推移） E Hr.Klar. T.77:4Hr.Vc.Kb.









































区分 主題等 調 使われている主な和音 含まれる和音進行 Ⅰ⇔Ⅵなど（出現小節）
主題提示部
a01 E E/cis Ⅰ→Ⅵ T.3
a02 E E/cis/Gis Ⅰ→Ⅵ→Ⅲ T.7
a03（転調） Gis Gis/E+5  /H Ⅰ→Ⅵ→Ⅲ T.11
a04 Gis Gis/E+5  /H Ⅰ→Ⅵ→Ⅲ T.15
a05 H H/H7 Ⅰ→Ⅰ（Ⅴ7） ―
a06 E E/cis/fis Ⅰ→Ⅵ→Ⅱ T.23
a07（転調・変化） fis fis/H7 /gis/E/A/fis Ⅰ→Ⅳ→Ⅱ… T.28,29
中間部 b01 Gis Gis/A7 /fis/Gis/A/fis7 /Gis/C Ⅰ→Ⅱ7→Ⅶ… T.32,33,34,35
b02（転調・反復） F F/Ges+7  /es/F/Ges/es/F/A Ⅰ→Ⅱ7→Ⅶ… T.40,41,42,43
b03 D D/b7 Ⅰ→Ⅵ T.48-49
再現部
a08 F F/d/F/C+5 Ⅰ→Ⅵ T.52,
a09 E E/cis/E/cis/E/cis/E/cis Ⅰ→Ⅵ,Ⅵ→Ⅰx3 T.58,60,61,62〜64
a10 E E/A/E/e+4  /H7 Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ→ⅰ （T.66：同種短調）
a11 E E/A/E/e+4  /H7/E～H7 Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ→ⅰ （T.70：同種短調）































































































Edvard Grieg　“PEER GYNT” op. 23 Vollstandige Buhnenmusik, C.F.PETERS, 1988
Edvard Grieg　KALMUS ORCHESTRA SCORES “Peer Gynt-Suite No.1　Opus 46” EDWIN F. KALMUS 
PUBLISHER OF MUSIC NEW YORK, N. Y. pp.3―16
Edvard Grieg　“Peer Gynt-Suite Ⅰ”/Ⅰ. Morgenstimmung [Le matin―Morning-mood]　Op.46 No.1 GRIEG 
KLAVIERWERKE Ⅱ　C.F.PETERS（グリーグ：ペール・ギュント第1集　作品46　1.朝　ピアノ作品集 
第2巻〈ピアノソロ2〉ペータース社版）ヤマハミュージックメディア，2009，PP.105―109
Finn Benestad(2007) Editor of GGA, vol.18 / AFTERWORD “Morning Mood” from Edvard Grieg’s music 
for Peer Gyn / Edvard Grieg　“MORGENSTIMMUNG”　aus der Buhnenmusik zu “Peer Gynt” Opus 
23 Nr.13, Faksimile der autographen Partitur Orchesterfassung von 1886 (Original in der Koniglichen 
Bibliothek Kopenhagen) - Erstveroeffentlichung -, C.F.PETERS, 2007
　Concerning “Morning Mood” Grieg wrote: “This piece has merely to be treated as music, so everything 
depends on the musical interpretation.  It is a morning scene where I think of the sun breaking through the 




　The initial melodic material created be Grieg for this piece belongs to his most popular inspiratins.  It is 
peculiar : a pentatonically coloured motif using the same tone row as that of the most common tuning of the 
sympathetic strings on the Norwegian Hardanger fiddle(Hardingfele).  It represents, therefore, a blending of 


























文部科学省 (2017) 『小学校学習指導要領解説 音楽編』，東洋館出版社　pp.170―171
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